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Studies on the Histamine まeleasingActivity 
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I. Demonstration of Glucosides in the 
Active Extract 
Toshiyuki SAITOぺKazuhikoISHII*， Y oshihiro OKUBOぺ
In an earlier pap巴rdealing with the histamine releasing activity of bracken fern 
(Pten'dium aquili:日um)，it was suggest巴dthat the active principle in the plant would be 
glycosides. Furthεr studies have been developed to investigate glycosid巴sin the active 
fraction by CC， PC， UV and IR 
The water extract(Bw) and the ethanol extract(おe)obtained from the rhizome of 
bracken released histamine from rat peritoneal mast cels. Th日seextracts were 
chiefly composed of monosaccharides， amino acids， inorganic substances and 
glycosides. Five glycosides (GI-a， -b， -c， -dand伺e)were fractionated from the active 
extracts(Bw and Be) by th己 columngel chromatography on Sephadex G-10， 
respecti 丸rely.1託tw 呂s det 巴叩rηI出I
aglyc∞ones would b巴anaromatic c∞ompound. Furthermore， itwas supposed that thε 








































Fig. 1 A procedure for the separation of Be 
from bracken fern (rhizome). 
縮したのち，蒸留水を加えて水に可j容の隠分を得た。こ


















ダーゼ (SweetAlmonds) (トLBiochemicals， 
Inc. ) を用いて行った。試料1mgを0.025%務言葉液2ml
に溶かし， 300C 3 f，予防作用ぢせたのち，これを限外j向通











トルは分光光度，11" (Hi t achi 124) により，水，絞液
(O.lN-HCl)，アルカ 1)液 (O.lN-NaOH)及びエタノ
ールを浴媒として測定した。 IRスペクトルはKBr錠ぬi







centrifuge (360G 5') ml 











Fig. 2 A method for the incubation of rat 
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Fig-. 4 Histamine release from rat peritoneal 
mast cells bv the administration of 
saline(C) ， C48 /80， sinomenine(Si)， 
Bw and Be. Reslllts show the mean二ヒ
stanclard errors of 4 to 6 experiments. 








Fig. 3 Correlation between released histamine 
and norト releaseclhistamine on rat 
peritoneal mast cells by the administ 
ration of C 48 /80 (1 Xl 0 -7 ~ 1 X 10-' 
















BwはI×10 1 g/miのil重度で、47.6士7.2%，Beでは 2.5
×103g/mlの濃度で、58.8土2.7%であった。 BwとBeの
活性はC48/80及ひ、Sinomenineには及ばないが，著H月な
























Fig. 5 Ellltion diagram of glucide and UV 
absorbance (260nm) of Be by the 
column chromatography on Sephadex 
G-10. Column: 2.5XI00 cm， 
Sample(Be) 900mg， Elllate: distiled 
water， Flow rate:30ml / h， Fraction 


































-c -d -e 
Fig. 6 Paper chromatogram of glucose， salicin 
and each fraction obtained by the 
column chromatography of Be. Glucide 
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Fig. 7 Glucide andじVahsorbance (260nm) 
detected from paper chromatogram of 
Gトa(Be).
なお， Rf il直0.50と0.59のUVスペクトルは， BwのCC
によって得られたGI-aのスペクトルに類似し， Rf鐙
0.73のスペクトルはGIもに類似していた (Fig. 12)。


















以上の成綴から， G 1 -a， G 1 -b， Gトc，Gl-d及びG
いeはいずれもかグルコースを糖成分とする自己機体であ
ることが分った。

















Fig. 10 Paper chromatogram of glucose， 
salicin and each fraction (Gl-a，-b， 
-c， -d， -e) obtained from Be. Each 
sample was hydrolysed byβ" 
glucosidase. 
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Fig. 8 Paper chromatogram of glucose， 
salicin， and each fraction (Gl-a， 
-b，-c，“d，-e) obtained from Be. 
Each sample was hydrolysed by 
lN-HCl for 2 h. 
~ 
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Fig. 9 Glucide and UV absorbance (260nm) 
detected from paper chromatogram of 
Gl-c. Solid line shows glucide of Gトc
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Fig. 13 IR spectra of GI-a(Bw and Be) and 
GI-b(Be) 
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Fig， 12 UV absorption spectra of Gトa(Bw)，
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Fig. 14 IR spectra of Gl-c， Gトdand Gl-e 
obtained from Be. 
うに，各IRスペクトルは3400C412925cdl及び 1200~
1000cd1の吸収帯において類似していることか認められた。
BwのGl-a，BeのGl司 a及びGl-b (Fig. 13) につい
て見ると，以上の吸収帯のほか， 1385cm 1のシャープな








て， CC， PC， UV及びIRによって検討した。
まず、CCによる干金言すにおいて， 5つの糖質ピーク (Gl“a，



























のと忠、われる。これらのうち， G 1 -a， G 1 -b， G 1 -d及
びGl-eでは， UV310nm及び1R1690 cm 1の吸収からカル
ボニル恭を，またGl-c及び G -dでは， LN255nm及び
















































10) によって，それぞれ5穫の泊分 (G1 -a， G l-b， G 
1 -c， G j-d及びGl-e) として分離することができた。
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